


















































































（2） American culture diffuses easily into Canada 
along well-established channels: by 2001, 
according to Statistics Canada, the Canadian 
government's official statistical agency, 
99 percent of Canadian households had a 
television, 92 percent a video cassette recorder, 
71 percent a compact disc player, 68 percent 
cable television service, and 50 percent home 






















（3） He had an order-in-council passed directing 
that all government’s papers be written in 






（4） It can be truly said that "the British standard 
is taught to practically every Canadian school-
child and used throughout school life.  It is the 
standard of the great majority of Canadian 


























センター（North York Civic Centre）があり、この














いて、London どころか Cambridge や Oxford もあ
り、イギリスのシンボル「ビッグ・ベン」を擁する














































































　 こ れ ら カ ナ ダ の demonyms の 詳 し い リ ス ト は
Barber （2007: 242-248）にあるが、インターネット
上にも Public Works and Government Services Ca-
nada というサイト９）があり、参考になる。
５．カナダ英語の代表例再考




（5） Centre is the British spelling and center the 
American.  Generally, Canadian writers use centre 
when referring to a place, such as a shopping 
mall, a housing complex, or an entertainment or 
research facility.―Guide, p.111
　しかし、 地名や道路名、さらには建物の名称に
対 し て、 い わ ゆ る 複 合 語 と し て 用 い ら れ る 形 態
素（morpheme）に目を向けると、イギリス英語の
centre- とアメリカ英語の center- が不規則に混在し
ていることに気づく。拙著（2015 : 64-65）ではこの点
をカナダ英語の特徴を示す具体例の１つだと述べた。






ground floor、２階を first floor、３階を second floor
…と呼ぶが、アメリカでは、それぞれを first floor, 



































５. ３．カナダを代表する Toonie Tuesday
　ケンタッキー・フライドチキン（KFC）が販売促進




































































































































教授（1979 ～ 2000 年）、元・関西学院大学（社会学部 /
言語コミュニケーション文化研究科）教授（2000 ～ 2015
年）。




けて、2010 年 3 月 22 日から 2010 年 9 月 20 日までの半
年間、カナダのオンタリオ州トロントにあるヨーク大学・
英語学部（Department of English, Faculty of Liberal 
Arts and Professional Studies, York University） に
客員研究員として滞在し、トロントで暮らす機会を得た。
４） 他の英語学辞典や言語学辞典と同様、寺澤（編）（2002）





８） List of locations in Canada with an English name
（https://en.wikipedia.org/wiki/List_oflocations_in_
Canada_with_an_English_name）（参照 2020 年 7 月
26 日）
９） demonyms in Canada（https://www.btb.termiumplus.
         gc.ca/tpv2guides/guides/wrtps/index-fra.html?lang=
     fra&lettr=indx_catlog_d&page=9mzc6KoR3xTY.
        html）（参照 2020 年 7 月 26 日）
10） 例えばTRIBE MAGAZINE ONLINE SINCE ‘94/ ON 
THE WEB SINCE‘94（https://www.tribemagazine.
com/board/threads/toonie-tuesdays-at-kfc-the-true-
       story. 101813/）（参照 2020 年 8 月 28 日）には、微妙な
値上げで、厳密には toonie でなくなった不満を訴える
2005 年 9 月 27 日付けの投稿が掲載されている。
11） 拙著（2015: 56）のカラー写真 50、拙著（2018: 21）の
モノクロ写真をご参照のこと。なお、具体例の枚挙に
はいとまがないが、 例えば、 現 在、 オタワ教 育財団 
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（Education Foundation of Ottawa）による募金 広告
（2020 年 2 月 25 日付）にもToonie Tuesday が用いられ
て い る し （https://www.educationfoundationottawa.
ca/in-your-school/toonietuesday/#:~:text=How%20
To on ie%2 0 Tue sday %2 0 work s .%2 0 To on ie%2 0
Tuesday%20is%20all ,directly%20to%20the%20
Students%20in%20Crisis%20Emergency%20Fund.）




        （参照 2020 年 8 月 10 日）。
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カナダ英語の特徴
Characteristics of Canadian English
Hisao Asada＊
＜Abstract＞
    A more complete understanding of the background of language will be effective in any approach 
to the language.  In a series of my books and papers so far, we have not only discussed Canadian 
English from every aspect including phonetics, but also have argued that daily life in Canada―from 
the author’s personal experiences and knowledge from having lived in Toronto, Canada―will help 
in an understanding of Canadian English.
    Toronto, the largest city in Canada, is fairly close to Ottawa, the capital city, and is situated 
less than several hours from the French/English bilingual region of Quebec.  It also has excellent 
transportation links to other areas in Canada, making it one of the best areas for the study of 
Canadian English.
    Daily life and research in Toronto was most useful, and the author was able to gain many 
valuable insights into the culture of the Canadian people, as well as to discover many things not 
known here in Japan before.
    This paper overviews the traits of Canadian English, following my previous papers discussing 
specific examples, with special reference to the preserving of British English.   Fundamentally, the 
most distinctive feature of Canadian is a mixture of British and American styles, or an irregular 
distribution of them. 
    Therefore, for a complete understanding of Canadian, it would be better not to pursue the rules 
for their distributions but to describe each typical case or style from its historical and cultural 
viewpoint .  It is hoped that this paper will lead to a more complete understanding of the language 
as well as daily life in Canada.
Keywords: Canadian English, Canadian culture and history, 
                 place-names and demonyms in Canada, descriptive grammar, British English
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